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1．
　　　　D．II．Lawrence　was　a　writer　who　had　a　taste　for　fetishism．In　fact
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
he　was　quite　aware　of　how　enthusiastic　he　had　been　about　putting　fetish
sγmbo1s　in8ons　aηd　Lo7ers．Therefore　after　the　passionate　fee1hg　for
it　had　vanished，he　was　able　to　estimate　obj㏄tive1y　how　far　the　work
had　succeeded．Returning　to　an　autobiographica1nove1So皿s　and　Lover8
（1913）of　his　early　days，which　is　a　starting　point　for　any　consideration
of　his　works，we　should　keep　this　in　mind．We　a1so　shou1d　femember
the　dist虹ction　between　an　ear1y　dエaft　of　Wb㎜εn1n　Lovε（1920）on
which　he　was　worki皿g　and8o皿εa皿d　Loyers－Lawrence　mentions　it　in
a　1etter　to　Garne批：
I　am　a　damned　cu正se　unto　myse1f．I，ve　writtenエather㎜ore　than
ha1f　of　a　mエost　跳cinating　（to　me）noveL　・一・But　the】＝e，you　see，
it，s　my　latest．It　is　a皿an創yticaユーq㎡te　u舳ke80n5a皿d　Lovers，
not　a　bit　visua1i竈ed・　…　　］E；ut　I，aIn　going　to　stick　at　it，9et　it　done，
and　then　write　a皿other，shoエter，abso1ute1y　impeccable＿as　far鵬
皿・正必go一・・v・1．…（1〕
In　this1etter　what　he　me皇mt　by‘Yisua1ized，he　exp1ained　in　another
1etter　to　Gamett，written　a　year1ater　as　fol1ows：
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　　・I　have　no　1onger　the　joy　in　c工eating　vivid　scenes，that　I　had　in
8ons　andτovers．I（1on’t　c趾e　much　more　about　accu㎜ωating　objects
in　the　poweエ舳ught　of　emotion，呈㎜d　making　a　s㏄ne　of　them．I
have　to　write也伍e工ent1y．…　（2〕
Re－readmg　Son8and　Lover5，at丘rst1t　shou1d　be　remmded　that　Lawren㏄
worked　hard　as　a　pahter．Lawrence’s　hand1ing　of　this　nove1draws
much　cIoser　to　a㎡sua1technique　than　anythhg　done　in　the　Iater
nove1s．Certainly㎞So皿8and　Lover8Lawrence，s　own　visua1technique
is　master1y．HoweYer　there　is　someth亘ng　di猛erent　about　his　use　of　fetish
symbo1s　in　his　nove1from　a　painter’s　static　one・An‘object　h　the
powerf山1ight　of　emotions’in　this1etter　is　a　fetish　symboL　A　c1ear
examp1e　of　the　fe危ish　symbols　of　this　noveI　is　to　be　found　in　a　c1imatic
scene　toward　the　end　of　the　story．It　is　a　scene　of　muted　emotion，
which　is　set　in　a　seaside　boarding　house－C1ara　is　sitting　with　Dawes
in　the　presence　of　Pau1More1，the1over　she　is　about　to1e帥e－Dawes
is　the　husb｛㎜d　she　had1eft　and　to　whom　we　rea1ize　that　she　wi11
return，even　before　she　announces　it　or　perhaps　even　before　she　is
supposed　to　have　made　the　decision：
C1ara　took　o任he正tbhgs　and1出d　the皿on　the　couch・She　had　a
shght　ai正ofエesentmen危。Lifting　her　hair　with　he正£nge正s，she　sat
down，正ather証oof　and　composed．Palユ1r…㎜downst疵s　to　speak　to
the1a皿汕ady．
　　　　Again　she1ooked　away　out　of　the　window－The　panes　we正e　bluエred
with　streaming正ain、
　　　　“And　can　you　manage五皿エight？”　she㏄ked．
　　　　“I　s，d　think　so．　I　s，1二【　have　to！”
　　　　They　we正e　si1ent　when　Morel　returned．
　　　　“I　shau　go　by　the　four－twenty，”he　s出d　as11e　ente正e乱
　　　　Nobody　answe正ed・
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　　　　“I　wish　yo1ユ，d　take　youエboots　o任，”　he　s虹d　to　C1ara．“The正e，s
a　pair　of　shpPe正s　of　nine．”
　　　　“Tha皿k　you，”she　said．“They肛en1t　wet一”
　　　1ヨ［e　put　the　s1ippeエs　nea正　he■　feet．　She　1eft　theIn　theエe．（3）
By　noticing　the　fetishistic　importance　of　the　shoe　imagery，we　can
grasp　more　quickly　and　visuauy　their　detai1ed　re1ationship　rather　than
by　reading　through　the　two　pages　of　emotiona1ana1ysis　w㎞ch　fo11ow
the　s㏄ne－We　can　grasp　the　suggestion　of　intimacy　and　tendemess　in
the　o伍er　of　the　s1ippers　by　her1over，the　embarrassment　of　the　husband
forced　hto　an　obserYer’s　position，her　criticaI　moment　of　choice，and
heエobvious1ie‘They　aren，t　wet，after　the　heaYy　rain　through　which
she　had　just　walked－Of　course，her　refusa1to　Iook　at　the　s1ippers，
‘she1eft　them　there，，imp1ies　that　it　is　costing　her　much　to　refuse，
more　than　she　cou1d　bear　if　she　were　actua11y　to1ook　at　them．And
from　these　iポs　possib1e　to　understand　the　re1ationship　between　the
three　characters　at　this　po㎞t－Whne　this　is　the　si㎜p1est　and　the　most
essentia1examp1e　of　Lawrence，s　use　of　footwear　fetishism　in5oη5and
Loyer5，Pau1MorePs　re1ationships　with　a11three　women＿his　mother；
his　ideaustic　gir1，Miriam；and　Dawes’wife，C1ara，with　whom　Pau1
has　an　a伍air－are　shown　to　us　in　terms　of　shoe　fetishism．
　　　　As　Lawrence　was　rewrithg8o皿s｛㎜d　Lovers　in1912，he1eft　some
1etters　from　Germany．We　can丘nd　a　n㎜ber　of　references　in　the㎜
that　exp1ain　his　own　re1ationship　with酎ieda　Week1ey，1ater　to　become
趾ieda　Lawrence，in　the　same　context．Here　is　an　idy11ic　scene　in　a
1etter　fro㎜1cking，Lawrence　and　Frieda　were　spen砒ng　theh－week　of
honeymoon，as　he　ca11s　it：
　　　Every　day，we　went　out　for　a1ong，1ong　time一…O皿e　day　we
went　intO　the　InOuntains，a皿d　sat，putting　Fl＝ieda1s正ings　On　O11工　tOes，
ho1価11g　ou正feet　unde正the　p釧e　g正een　wate正of　a1ake，to　see　how　tl1ey
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　　　1ooked．一・The　wo正1d　is　wonderf阯畠㎜d　bea11倣杣a匝d　good　beyond
　　　one’swndesti皿agination．Never，never，皿eTe工，co1i1do皿eco皿ceive
　　　what1ove　is，befo正eha皿d，never．L逝e　can　be　great＿q㎡te　god－like．
　　　It　ca皿be　so．Goa　be　tha皿ked　I　have　p正oved　it一．．．Ouエweek　of
　　　ho皿ey皿oon　is　over．Lord，it　was1ove1y．（4〕
This　letter’s　scene　see皿s　to　be1ong　to　a　romantic　IoYe　of　fab1e，and　his
references　to　Frieda　bareibot　reaect　the　idea1state　of　nature，Later
Lady　Cha砒er1ey　brings　this　ide副to　life，runni皿g　out　naked　thエough
the　woods　above　Notthgham　iエ1the　rain　in　Lady　Oha娩r1ey，8Lover
（1928）．A1so　in1912，h　a　letter　from　Germany　to　Edward　Gamett，
Lawrence　described　the　Yisit　of　the　Baroness　Von珊chthofen，酎ieda，s
mother，and　her　tiエade　agahst　him．The　words　that　most　astonished
him　in　her　attack　are　the　fouowing：
Oh，I皿ust　teu　you　how　the　B紅oness　Von　Rjchthofen‘schimpfed，me
on脳day㎞ght－She　s皿dde汕y　wMr1ed　in　here　on　her　way丘om　The
Tyro1to　Co皿sta皿ce，stayed　a皿hou正，and　spent　that　hou正abusing
me　hke　a　washeトwom…㎜一in　German，of　couエse．I　sat　a皿d　gasped．
‘Who　was　I，did　I　think，that　a　B趾o■ess　shoωd　c1ea皿皿y　boots㎜d
empty　Iny　s1ops：she，the　daughte】＝of　a　high－bo工n　and　high1y－cl］ユtu工ed
gent1em㎝’一atthe㎞gHy－cu1tu正ed，Iwa皿tedtosaポIdon’tthink！’
一‘No　de㏄nt　man．no　m汕with　common　sence　of　decency．cou1d
expect　to　have　a　wom；m，the　wife　of　a　c1eveエpエofesso正，1iving　with
㎞m1ike　a　b紅maid，｛㎜d　he　not　even　able　to　keep　he正i皿shoes。，
一So　she　went　on．（5〕
Of　co㎜＝se，these　are　the　words　of　the　Baroness，not　of　Lawrence趾mse1f，
but　they　are　the　unforgetab1e　words　w㎞ch　he　se1ected　for　quotation
from　what　he　had　heard　as　an　h01jj＝of　abuse，Any　way　they　are七he
words　that　remahed　with　him－In　the　nove1he　w鵬writhg　at　the
time，he　had　often　introduced　shoe　symbo1s　to　express　the　re1ationship
between　his　ma1e　and　fema1e　characters．These　shoes狐d　boots砒
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naturauy㎞to　their　symbo1ic　context　so　that　their　fetishistic　e伍ect　on
us　is　hnpressive。
2．
　　　　In　the　description　of　Mrs．MoreI，Pau1’s　mother，for　examp1e，
Lawren㏄a㏄entuated　Mrs．Morel，s　dean　boots　unti1the　symbol　takes
on　an　a1ロユost　p1ユritanica1signi丘cance：
When　he　ca㎜e　home　at　dime正一ti㎜e拙s　mother　w洲rather　excitea．
“A正e　we　going？”he　asked．
“When　I，m工eady，”she工epHed．
Present1y　he　got　up．
“Go　and　get　dressed　whne　I　wash　up，”he　said．
She　did　so．He　washed　the　pots，straightened，畠皿d　the皿took　he正
boots．They　we正e　q11ite　clean．M正s，Mo正e1w洲one　of　those　natu正a皿y
e】【quisite　peop1e　who　can　wa1k　i■㎜ud　without出rtying　thei正shoes．
But　Pa汕had　to　clean　them　foI　her．They　were　kid　boots　at　eight
shi㎜ngs　a　p出r・He，howeve正，thought　t11em　the　most　d討nty　boots
i皿the　wo正1d，and　he　c1e…㎜ed吉hem　with船m11ch　r帥e舵nce舶if
they　had　been舟oweエs．（6〕
Even　the　rhyme　sung　by　Pau1and　the　other　chi1dren　at　their　play
is　iエ1the　same　sy㎜bo1ic　context，and　Mrs．More1is1㎞ked　up　with　it：
Mrs．Moエe1，going　into　her　pa正1our，wou1d　hear　the　ch趾ken　si皿gi皿g
aWay：
　　　　　“My　shoes　a正e　正皿ade　of　Spa工㎡sh　1eather，
　　　　　　　　　My　socks　a工e　Inaae　of　si1k；
　　　　　I　Wea工　a　ring　OI1　eVe正y　丘皿gel＝，
　　　　　　　　　I　W鵬h　mySe皿in　mi阯。”
They　sounded　so　pe工fect1y　absorbea　in　the　ga工皿e　as　thei工voices　ca皿1e
out　of　the皿ight，that　they　had　the　feeI　of　wi1d　creatuエes　singing．It
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　　　sti正red　the皿other；a皿d　she　unde正stood　when　they　came　in　at　eight
　　　o，c1ock，ruddy，with　b正㎜ia皿t　eyes，and　q血ck，p砥sionate　speech．（7）
Not‘kid　boots　at　eight　shuings　a　paポconYhces　us　that　Pau1is
before　rea1boots　here－No，we　are　deaung　with　fetish　symbo1s：boots
not　of　this　wor1d，boots．to　be　c1eaned｛as　if　they　had　been且owers．’
Undoubtedly　this　simue　see皿s　to　be　extraordinary　and　umsua1，but
on　an　unconscious1eve1it　must　haマe　seemed　jus嚇ed　to　Lawren㏄in
that　it　brought　two　symbo1s　of　the　book㎞to　j1皿taposition．Therefore
we　can　grasp　the　mother－son　re1ationship1yi皿g　at　the　core　of　the　nove1，
by　having　it　set　before　us　in　fetishistic　doub1ing　of　these　symbo1s．
　　　　As　for　Lawrence’s且owerユmagery，it　has　al］＝eady　received　considerab1e
concem　from　various　critics．Indeed，in　Son5aηd　Lovers　this　imagery　is
solエ1etimes　more0Yerwhe1ming　and　overburdening，than　the　structure
of　the　nove1can　carry．And　especiauy　it　in▽o1ves　sensua1scents　and
peエfumes　i皿the㎡ght　gardens　of　the　co1lieres．Lawrence　submits　us　to
extreme　vio1ation　of　such　senses．If　we　fee1sometimes　that　the且owers
are　being　stu舐ed　down　our　throat，that　is　exact1y　what　Lawrence　wants
us　to　feeL　So　his　fetishistic　se1ection　of　the‘right且owers’for　every
s㏄エ1e　is　carefuuy　de1iberate－In8o皿8a1〕dτoyers　he　tries　to　make　his
characters　assimiユate　the‘right丑owers，in　a　sexua1way　three　times．
Pau1watches　Mheam：
　　　c正ouching，sipping　the　iowers　with　femid　kisses一…　Thei正scent，
as　she　smeued　it，was　so　much　kinde正than　he；it　a1］皿0st皿ade　he正
c正y。…　Rhythmic汕y，Mi正iaエn　was　swaying　a皿d　stroking　the　Howeエ
with　he正皿outh，inha1ing　the　scent　which　eve正afteエmade　her　shudde正
aS　it　Ca㎜e　tO　he工nOSt正i1S．｛8）
and　b1ames　her　for　it：
706
An　Aspect　of　Modern　Love」fetishism，in　8口皿s　a口d　Lo陀r5－　　203
“Can　you　neveエ趾e　things　without　c1utcMng　them　as　if　you　wa皿ted
to　puu　the　he肛t　o皿t　of　the㎜？Why　don，t　you　have　a　bit　mo正e
…t正ぬt，・H・Se岬e，0…m・thi皿g？’（9）
Butsoon　it　is　his　tum　to　fouow　C1ara　in　unsatis丘ed　desire：
The且owers　weエe　Ye正y　f［esh　a皿d　sweet．He　wanted　to　dエi皿k　them．
As　he　gatheエed　t11e皿，he　ate　the　htt1e　yeuow　tmmpe走s．C1a正a　w鵬
stiu　wandering　about　disconso1ate｝（10〕
At1ast，when　Pau1determ㎞es　to　make　a丘na1break　with　Mij＝ia皿，
and　teus　his　mother　of　his　decision　before　putting　it　into　e伍ect：
“On　Sunday　I　bre吐o盆、”he　s壷d，sme㎜ng　the　pink　He　put　the
iower　in　his　mouth．Unt㎞nking，he　b肛ed　Ms　teeth，closed－them　on
the　blossom　s1ow1y，and　had　a　mouthf阯of　pe側s．These　he　spat
into　the缶e，hssea　hs　mothe正，and　went　to　bed．（11〕
The且owers，no1ess　than　the　shoes，are‘objects　seen　in　the　powerfu1
1ight　of　emotion，and　belong　to　the　fetishistic　chaエacter　of　this　noveL　But
what　we　wish　to　point　out　here　is　simp1y　that　whne　such　f1ower工magery
was　Yery　intentionauy　used　and　e伍ective1y　apPhed，Lawrence，s　shoe
imagery　was　deeply　concemed　with　a　repressed　and　inhibitive　mother－son
re1ationship，There　is　typica1shoe　i㎜agery　earher　h　the　story－When
Mrs．More1　takes　a　train　to　the　hospita1，after　1earni皿g　about　her
husband，s　injury　in　a　pit　accident，she　reports　on　her　retum　as　fouows：
Now，when　a』ユher　wo皿a皿，s　pity　was工ouse（1to　its㎞u　e】【tent，when
She　W0汕d　haVe　S1aVed　he工Se旺tO　death　tO　n皿正Se㎞m　and　tO　SaYe　him，
whe皿she　wo汕d　have　take11the　pain　herse叫if　she　co汕d，somewheエe
fal＝away　inside　he正，she　fe1t　indi丘erent　to　him　and　to　his　su伍el＝ing．It
h㎜the正mostof辿伽sf副u正eto1ove肘m，ev㎝whe皿hemused
her　strong　e皿otions，S11e　brooded　a　wh皿e．
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　　　　　　　“And　there，，，she　said　suωen1y，“when　I，d　got　h泌一way　to　Keston，
　　　I　fou皿d　I，d　co皿e　out　in　my　wo正hng　boots－and1ook　at　them．”They
　　　were　a皿01d　paiエof　Pau1，s，brown　and　mbbed　th正ough　at　the　toes。
　　　“Iω皿’t㎞・wwh・ttod・㎡thmy・e皿，f…hlme，”・h・aω・a．（12〕
Of　couエse　we　can　read　these　words　as　showiエ1g　the　natural　distress　of　a
tidy　wo皿an　who　has　hurded　away㎞an　emergency　without　th㎞king
about　her　clothing．But　remember㎞g　the　fetis脳tic　importance　attached
to　the　shoes　throughout　t服s　no▽e1，we　t肚nk　it　is　quite㎞teresting
to　read　them　at　the　same　ti皿e㏄s血a㎜e，brought　out　by　the　shock
of　her　husband，s　accident　for　her　neg1ect　of　hhn　and　her　transfer　of
her　a伍ectiOns　tO　he「　son．
　　　　On　the丘rst　day　when　Pau1and　C1ara　make1ove　h　the　wet　c1ay
down　by　the　river，they　get　their　shoes　very　diエty：
The正ed　c1ay　went　down　a1most　sheer－He　s1id，went　f正om　one　tuft
of　grass　to　t11e　皿ext，hanging　on　to　the　bushes，Inaking　for　a　htt1e
p1a価orm　at　the　foot　of　a　t正ee．There　he　w出ed　fo正heエ，1aughi皿g　with
excite㎜ent．Her§hoes　were　c1ogged　withエed　ea1＝th。…　“Yol1r　poor
shoes！”…　“Let　us　try　go虹g　fo正w肛d．”he　said；and　they　st正ugg1ed
in　the正ed　c1ay刎ong　the　g正oove　a　man，s　n副ed　boots　had　made．
They　were　hot　and丑ushed．Theiエb肛ked　shoes　hung　heavy　on　their
steps．At1ast　they　found　the　b正oken　path．It　was胱tered　with　mbb1e
fエo皿the　water，but　at　any正ate　it　was　easie正．They　c1eaned　theiエ
boots　witl1twigs．His　heart　w鵬beatiI1g　tMck乱nd　f鵬t．（13〕
Thus　the　fetishistic　symbohsm　of　dirty　boots…㎜d　of　c1ean　shoes　is
continued　on　the　fouowing　pages．But　we　have　to　read　these　passages
very　attentive1y　to　reauze　how　often　Lawrence　cuts　back　to　them．As　the
detai1ed　scenes　of　the　clea血ing　of　C1ara’s　dirty　boots　are　repeated　over
and　again　h　iashbacks　from　di伍erent　ang1es，we　shou1d　immediate1y
remember　his　e虹1ier　c1eaning　of　his　mother’s　a1ready　clean　shoes．The
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who1e　prob1em　of　his　reIationship　to　his　mother　and　other　women　is
c1ear1y　posed：
When　she　arose，he，1oo蛤ng　on　the　g正o㎜d　au　the　ti㎜e，saw　sudde阯y
sp也nk1ea　o皿the　b1ack　wet　beech－mots　mL狐y　sc肛1et　c紅I1atio皿peta1s，
肚e　sp1ashed　dヱops　of　b1ood；…㎜d　red，smau　spiashes　feu缶om　her
bosom，streami皿g　down　her　d工ess　to　he正feet・
　　　　“You正Howers　aエe　s㎜ashed，”he　said一一・・“Now　we，re　back　at
the　or出n紅y　level，”he　s虹d．一・・“And　now　Ilu　c1ea皿thy　boots　a皿d
make　thee趾foエrespectab1e　fo肚，”he　s洲．…“What　am　I　supposed
to　be　doing，”　he　said．1ooking　at　he工　1a11ghing；　“c1eaning　shoes　or
砒bbHng　with1ove？”…“工，m　you正boot－boy　for　the　time，being，…㎜d
n0肚nge1Se！”
　　　　　　He　wo正ked　away　at　he正shces．At1ast　they　we1e　q㎡te　pエesentab1e．
“Theエe　you　are，y011see！”he　said。“Aren，t　I　a　great　ha㎜d　at　resto正ing
you　to　respectab㎜ty？”　Stand　up！There，you1ook　as　ineproac11ab1e
as　B正itan皿ia　he工se皿！”
　　　　He　c1eaned趾s　own　boots　a1itt1e．…　｛14〕
This　scene　imp1ies　hmorous1y　mora1judgement．We　have　to　keep　this
scene　in㎜ind　in　connection　with　Pau1，s1ater　o狂er　to　C1ara　of　his　dry
s1ippers　and　her　refusa1of　them－Lawrence　must　have　sensed　that　this
ear1ier　scene　wou1d　inevitab1y　haYe　been　invoked　for　both　characters
on　the　la完e正occasion．The1a蛇r　sceneもone　in　which　the　presence　of
Dawes　is　hum疵ating　for　C1ara．Perhaps　this　means　her　avoidance　of
any　obvious　s三gn　of　comphci危y　by　refus㎞g　to1ook　down　at　his　dry
supPers．
　　　　Pau1，s　mother　part1y　appr0Yes　of　his　a狂air椛ith　Clara　because　it
distracts㎞m　from　the　re1ationship㎞th　the　pure　M虹iam，a　dangerous
エi珊1for　h；s1o帆Mrs．More1is　tempted　to　critici2e　on1y　the1engths
to　whch　his　passion　is1eading　him，On　one　night　Pa1」ユretums1ate：
He　tumed　mund　and　p1unged　home－Befo工e　he　knew　where　he　was
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　　　he　w鵬in　the㎞tchen　at　home．He　was　very　p釦e．His　eyes　weエe
　　　d・・k・・dd・・g・m・一1・・㎞g，・・ifh・w…dm・k・㎜・m・th・・1・・k・d
　　　at　Hm．
　　　　　　　‘‘Wen，I　must　say　you工boots肛e　in　a㎡ce　state！”she　s出・
　　　　　　　He1ooked　at　hs　feet．Then　he　took　o丘his　ove正coat．His　motheエ
　　　wonde工ed　if　he　were　dmnk．
　　　　　　　“She　ca1ユght　the　train　the皿？，，　she　saia・
　　　　　　　“Yes、”
　　　　　　　“I　hope　her　feet　weエen，t　so砒hy．Wheエe　on　earth　you　dエagged
　　　he正I　don，t　know！”
　　　　　　　He　WaS　Si1ent　a皿d　InOtiOIlユeSS　f0正SOme　time、
　　　　　　　“Did　you　like　heエ？”　he　asked　gmdging1y　at1ast．
　　　　　　　“Yes，I　uked　heエ、But　you，u肚e　of　her，my　son；you　know　w皿。”
　　　　　　　He砒d皿ot　answe＝．She　noticed　how　he1abouエed　in　his　b正eathi皿g．（15〕
Here　we　can　fee1that　Mrs．1〉［ore1is　showing　a㏄rtain　sympathy㎞th
C1ara．Her　b1ame　seems　to　be　directed　towerd　her　son　and　not　the
woman．It　is　a　kind　of　complicated　feminine　comp1icity　that　she　never
extended　to　Miriam　for　a　moment．But　we　can　a1so1eam　of　Miriam
as　a　young　gir1who　was　very　nervous　when　it　ca］皿e　to　di」＝ty　boots：
Her　great　compa汕o皿w鵬he正motheL　They　were　both　b正own－eyes，
and　incuned　to　be　mystic創，such　women　as　t正easure　Ieligion　inside
them，bエeathe　it　in　the三正nostri1s，…md　see　the　who1e　of　hfe　in　a　mist
the王eof．So　to　Miria㎜，Ch正ist　and　Goa　made　one駆eat丘g11正e，whch
she10Ted　t正embhng1y　and　passionateIy　when　a　tエemendous　sunset
b1ユmed　out　the　westem　sky，ana　E砒ths，and　Lucys，and　ROwe皿洲，
Bria皿de　Bois　G汕beエts，Rod　Roys，狐d　Guy　M㎜ner三ngs，■ust1ed
the　smny1eaTes　in　the　mo正㎡ng，or　sat　i皿he正bed正oom釦oft，a1one，
when　it　snowed．That　was　hfe　to　he正．Fo正the　rest，she　dmdged　in
the11ouse，which　wo正k　she　wo汕d　not　have皿hded　had　not　he正cIean
red丑oor　been　mucked　up　im皿e砒ate1y　by　the　tra皿1P1ing　fa正m－boots
of　her　brothe1＝s．｛16〕
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Miriam，s　f射11■re　to　satisfy　Pau1in　spite　of　her　great1ove　for　him　is
aheady　foreshadowed　in　this　passage－So　we　are　not　a　bit　surprised
to1earn　that　her　Inother　had　taught　her　to　beueve　that‘There　is　one
thing　in　marriage　that　is　aIways　dread杣，but　you　ha∀e　to　bear　it．，
3．
　　　　It　is　need1ess　to　say　that　Lawren㏄was　using　shoe　sy㎜bo1ism
intentionauy　to　obtain　certain　sensua1e任ects　in　depicting　the　re1ationships
of　Pau1and　his1overs．There量s　nothhg　casu釦in　his　fetishis毛ic　selection
of　shoe　imagery　A　reverse　example　can　be　seen　in　the　choice　of　gIoTes
in　the　case　of阯y，the丘anc6e　of　Pau1，s　brother，Wiuiam．Lny　is　not
connected　with　Pau1himse1f，and　she　is　extraneous　to　his　storγBut
some　link　is　needed　and　her　unfaithfu1character　is　re且ected　i皿the
fouowing㎞teエchange　between　Lny　and　Wi11ia皿：
On　Sunday皿orI1ing　she　looked　ve工y　beautif汕in　a　d工ess　of　foωard，
siu〔y　and　sweeping・a皿d　b1ue　as　a　jay－bird’s企ather，and　in　a1arge
c正e㎜1hat　covered　with皿any工oses，most1y　c正imson．Nobody　co汕d
admire　her　enough．But　in　the　eveni皿g，when　she　was　going　out，
sheaskedagぬ：
　　　“Chubby，have　yol1got　my　g1oves？”
　　　“Whch？”鯛ked　W㎜a㎜．
　　　“My　new　b1ack8u台de．”
　　　“No．”
　　　The正e　was　a　hunt．She　had1ost　them．
　　　“Look　here，mo此e工，”said　W㎜am，“that，s北e　f㎝汕pair　she，s
1os辻si皿ce　Christm㏄一at丘ve　sh㎜皿gs　a　pai正！”
　　　“You　o阯y　gave　me竜wo　of　the皿，”she正emonst正ated．（17〕
Moreo平er　the趾st　words　Li1y　speaks　at　th台mo皿ent　of　her㎞tmduction
to　both　the　More1fami1y㎜d　us　con㏄m　a　pai工of　gloves　she　has　just
10St：
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Miss　Westem　he1d　out　heエh㎜d　and　showed　her　teeth　in　a　sma］ユ
Smjユe．
　　　　“Oh，how　do　you　do，Mrs．Moエe1！”she　exc1aimed。
　　　　“I　am　a－Eraid　yo1ユw㎜be　hl1ngry，”said　Mrs－More1一
　　　　“Oh，no，we　had　di皿ne正on　the　train－Have　you　got　my　g1oYes，
Chubby？”
Wi㎜am　Mo正e1，big　and　raw－bo皿ed，1ooked　at　her　q㎡cHy．
　　　　“How　shoud　I？”he　asked．
　　　　“The皿I，ve1ost　them．Don，t　be　cross　with　me．”
A缶ownweI1t0Te工肚sface，buthesaidnot㎞ng．（18〕
The　g1oves㎞this　scene　have　on1y　a　surface　va1ue－A1though　they　are
fetish　objects　seen㎞the　powerfu1ught　of　W11iam’s　emotion，they　are
just　descriptive　ones．The　g1oves’owner　a1so　is　the　gir1who　wrote　t0
Mrs．More1’s　sister　as　fouows　on　the　next　Christmas　after　W1ha㎜’s
death：
　　　　“I　w欄at　a　bau1ast　night．Some　de1ightfu1peop1e　were　there，
and　I　enjoyed　myseK　t110rough1y，”said　the1ette正・“I　had　every　aa皿ce
－　did　nOt　Sit　Out　O皿e．”
　　　　M正s．Morel　neve正hea正d　any　more　of　heI．（19）
And　the　re1ationship　between　this　gir1and　the　Morel　fami1y　is　sketched
once工nore　in　an　interesthg　exchange．It　concems　a　mu任，yet　l㎜other
1hked　symbo1tak㎞g　the　p1ace　of　the　g1oYes－But　the　substitution　in
Li1yヨs　case　of　mu任and　g1oves　for　shoes　suggests　a　cer七ai二n　conscious
and　sha11ow　direction　h　Lawrence，s　choice　of　fetish　symbo1s．In　short，
i七c1ear1y　means　an　awareness　that　she　be1ongs　to　on1y　a　sub－p1ot：
On　tl1e　second　day，wheI1Lny　saidl“Oh，An㎡e，do　you　know　where
I1eft　my　lm任？”W㎜am　rep芯ed：
　　　　“You㎞ow　iいs　in　y㎝エbedroo㎜．Why　do　you　ask　Amie？”
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　　　And　Li1y　we皿t　upst必s　with　a　cエoss，shut　mouth．But　it㎜ge正ed
the　young　ma皿that　she　m㎞e　a　servant　of㎞s　sister．｛20）
4．
　　　　Last1y　we　may　say　that　these　fetish　objects　are　somewhat　re1ated
with　the　unconscious　wor1d　of珊eud．0n　publication，8onsε㎜d　Loyer8was
工reated　as　ahnost　a　bib1e　of　psychoana1ysist　by　early　EngIish　Freudians．
But　it　is　doubtfu1that　therevision　ofthis　nove1was　more　than　super丘ciauy
a伍ected　by　Lawrence’s　introduction　to　psychoana1ysis．Lawrence，s　own
confession㎞a1etter　of50ctober1913is　that“I　am　g1ad　Mr，Bjδrkman
wiu　see　to　the　revision。＿of　course　I　take　into　myse1f　al1the　beaut甘u1
and1audatory　t㎞ngs　he　says　about　me㎞the　preface：they　see㎜to
㎜e　very　just．I　never　did　read　Freud，but　I　have　heard　about　him　since
I　was㎞Germany。”（21）T㎞s　means　that　on1y　during　the　revision　and
rewriting　of　Son5a皿d　Lover5cou1d　he　have　app1ied　such　know1edge
gained　through　conversat三〇ns　with　Frieda　and　her　friends．And　the
fetishistic　symboIism　which　is　the　intimate　expression　of　the工e1ations
between　Pau1and　his　wo㎜en　cou1d　never　have　been　stuck　on　afterwa．エds，
　　　　Perhaps　some　theo由s　about　the　sexua1passions　which　Lawrence
has　deve1oped　may　be　due　to　his　ownエeconsider㎞g　of　his　work　in
the　process　of　re▽ision．Of　ccurse，even　h　such　cases　it　is　impossib1e
to　decide　whether　of　not　wha七he　had　heard　of　Freud’s　theories　is　in
any　way　responsible．Rather　we　may　trust　to　his　own　insight　which
enab1ed　him　to　create　the　situations　h　the趾st　p1ace，For　ex狐1p1e，
we　can　regard　even　the　fo11owing1il1es，ijユwhich　Pau1meditates　on
h丑s　i皿hibitions，as　com三ng　from　Lawrence，s　own　deep　inner　experience
ofthe㎜otheトsonrelationship：
　　　Helooked王oun乱Agoodmanyofthe㎡cestmenhe㎞ewwere
1ike㎞mse叫bound　in　by　theiエown　virginity，which　they　co阯d　not
break　out　o£They　weエe　so　sensitive　to　thei正women　thaいhey　wo阯d
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　　　go　withou吉　the皿ユfor　ever正athel＝tha皿　do　the工皿　a　hu】＝t，an　i皿justice－
　　　Bei皿g此e　so皿s　of　mothe正s　whose　husba皿ds　had　b1u皿dered　rather
　　　b正utauy　th工o11gh　thei』1fe皿i㎡ne　sl㎜ctities，they　were　themse1ves　too
　　　ω冊dent　and　shy．They　cou1d　ea．sie正　de皿y　theエロse1ves　than　incu正any
　　　工ep正oach血o㎜a　wom狐：fo工a　woman　was肚e　thei正mothe正，and　they
　　　we正e制ユof　the　sense　of　thei正motheL　They　prefened　themse1ves　to
　　　s1ユ鉦e1　tl1e　皿ise1ly　of　ce1ibacy，　rather　tha皿　1＝isk　the　other　p　e！＝son．（22〕
If　there狐e　some　sources　except　his　own㎜ique　insight　to　produce
these1hes，we　may　guess　that　the　major　ones　are　as　Ha㎜1et　and
Oedφu8．It　h鵬been　questioned　how　deeply　Lawrence　had　these　so1ユrces
rooted　h　his　mhd．On　this　point，the　evidence　h　his1etters　to　Edward
Gamett　seems　to　be　conc1usive．Here　it　is，a1ong　with　his　comp1aints
about吉he　poor　sa．1es　of8on5　and工oyers：
　　　I　aJn　sorry　the　poems　o111y　so1d　100一一　F正ieda　is　ve正y　cIoss－
Don，t　you　think　D11ckwoエth，s　printers　or　somebody　are　very　s1ow？
　　　But　the　poems　h11ng丘re　foエmonths＿So皿s　and　Lovers　does
皿kewise．The　inte正est－what　of　it　there　may　be－goes1ukewarm－
It’s皿o　good＿if且am1e士a皿d　Oedjpu8were　p11bhshe（1now，they
woudn，t　seu　mo正e　than100copies，u汕ess　they　weIe　pushed二
I　know　I　can　write　biggeエst11旺than　any　man　in　England．And　I
have　to　w工ite　w11at　I　can　w工ite．（23〕
These　two　examp1es　of　masterpieces　that　sprhg　to　Lawrence’s　mind　in
the　letter　i■1comection　with8o皿s㎜d　Lovers　seem　to岬t　an　end　to　au
consistent　controversies　as　to　the　extent　of　their㎞且uence　on　Lawrence．
They　were　c1ose1y　bomd　up　in　his　mind　w舳his　own　nove1．After　a11，
he　se1ected　them　unerrhg1y　from　a　wea1th　of　avaiユab1e　materia1－Indeed，
in　the‘Foreword　to　Sons　and　Lovers，that　was　written　for　personal
satisfaction　rather　than　for　pubhcation，Lawrence　himse旺cIear1y　points
out　the　Oedipus　comection：“And旺that　woman　be　his　mother，then
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he　is　her　lover，in　part　on1y；he　carries　for　her，but　is　neYer　received
into　her　for　conarmation　and　renewa1，and　so　wastes㎞mself　away　in
the丘esh－The　o1d　son－1over　w乱s　Oedipus．The　name　of　the　new　one
is　legion．”（24〕In　this　way，bcth　Ham1e士and　Oedipu5are　the1iterary
mode1s　which　he1ped　Lawrence　to　give　structure　to　his　autobiographica1
materiaL　They1ed　him　to　deve1op　the　concrete　character　form　of　Pau1
MoreL　But　the　essential　thing　is　the　simi1arity　of　the　basic　situation
of　the　mother－son　re1ationship　in　these　masterpieces　that　Lawrence
recognized　as　his　own　and　that　he1ped　him　to　form　a　novel㎞th　fetishistic
symbo1ism一
It　fouows　this　idea：a　woman　of　cha正acte正ε皿d工e丘nement　goes　into
the1owe正c1ass，～㎜d　h鴉no　satisfaction　in　heエown1ife．She　h鵬had
a　passlon　fo正her　husba皿d，so　the　chiId工en　a正e　bol＝n　of　pass1on，and
have　heaps　of　vit汕ty．But　as　her　sons　grow　up　she　selects　them　as
1overs＿丘rst　the　eIdestパhen　the　second．These　sons趾e岨ged　into
bfe　by　thei正reciproc41ove　of　thei正mother－uエged　on汕d　on．But
when　they　come　to　manhood，they　can，t1ove，because　theiエmother
is　the　strongest　powe正in　thei正hves　and　holds　them．・一As　soon
as　the　young　men　come　into　con辻act　with　women，the工e，s　a　sp1it．
Wi11iam　gives　his　sex　to　a　fribb1e，㎜d　his　motheエho1ds　Ms　sou1，
But　the　sp峨k皿s　him，b㏄ause　he　doesn，t　know　whe正e　he　is．The
nextsongetsawomanwho丘ghtsfo工㎞ssouL丘ghts㎞smothe工．
The　son1oves　the　motheエーa皿the　sons　hate　and肛e　je出ous　of　the
fatheL　The　batt1e　goes　on　between　the　mother　and　the　gir1，with
the　son　as　object・The　mother　g正aduany　p正0Yes　stronge工，because　of
the　tie　of　blood，The　son　decides　to　leave㎞s　so汕童n　his　mothe正，s
hands，　and，1ike　his　eIde工　bl＝othe正，9o　for　passion．He　gets　passion．
Then　the　spht　begins　to　teu　again．But，almost　unconscious1y，the
mothe正エe出雪es　what　is　the　matte正and　begins　to　die，The　son　c鎚ts
○任his㎜ist正ess，attends　to固s　mother　dying．He　is1e歪t　in　the　end
naked　of　eve工yt㎞ng，with　the　dr流towards　death．
　　　It　is　a　gre包t　t醐gedy，and　I　teu　you　I，ve　written乱gfeat　book．
It，s　the　tra．gedy　of　thou豊㎜［ds　of　young　me皿in　E皿g1㎜d…Now
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　　　　　teu㎜e　if　I　haven，t　wo正ked　out　my　theme，1ike　hfe，but釦ways　my
　　　　　theエne－Read　my　nove1－it，s　a　g正eat　noveL　If　you　ca皿，t　see　the
　　　　　deve1op㎜［ent－　wbjch　is　s1ow1ike　駆ow危h＿I　ca皿一（25〕
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